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Ganaderia espanola y cambio ambiental
en las tierras bajas tropicales de Veracruz,
México, siglo

xv,'

Andrew SIlIyle1""

Resumen
En 1519 Hernan Cortés arribo a 10 que ahora es Veracruz y a partir de ese
momemo la comarca de esce puerco Ilego a ser la puerta de emrada para la
invasion de Mesoamérica y, consecucivameme, "entrepôt (almacén) para
la colonia de la Nueva Espana. Esca cierra baja cropical fue la primera en
sufrir los efeccos de la gue rra, las enfermedades y el ganado. Por 10 camo,
su escudio es fundamencal para comprender las consecuencias y procesos
ecologicos desacadus por la invasion ganadera de las Américas. El amilisis
de menedeJ dei siglo XVI, documemos relacionados y sedimemos lacuscres
permice conocer los cambios dei ambieme asociados con la incroduccion de
ganado. La sabana caracceriscica Je una parte importame de la region de
escudio, mezclada en algunas partes con zonas de arboles y arbnscos mas
densas, comprende principaimence una formacion c1imacico-edafaI6gica.
En la escala imrazonal, sin embargo, l'a para 1519 los incendios provocados por los indigenas habian creado en a/gunos iugares un paisaje mas
abierto. Despllés de esca fecha, los espanoles concinllaron con el uso dei
fuego para abrir pascura adicional, mejorar la calidad de los pascos y combacir la invasion de leguminosas espinosas qne el mismo ganado provoco.
Aunque la manipnlacion de las dehesas alcero principalmeme la flora mas
que los cipos de vegecacion, los dacos disponibles hoy en dia no indican
impaccos dramacicos sobre la hidrologia 0 la escabilidad de los snelos. No
seria sinu ham. la imensificacion agricola dei siglo xx, especificameme los
proyeccos de riego de canal para la produccion de cana de azltcar, cuando
se produce un cambio profundo dei paisaJe.
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Introducci6n
Este estudio muestra las consecuencias ecologicas
de la introduccion de ganado a la Nueva Espana
en el siglo XVI, un aspecto de 10 que Crosby ha
denominado el intercambio colombino (Crosby,
1972). A1gunos estudiosos sostienen que la 10troduccion tuvo un impacto devastador sobre el
.unbiente(Simpson, 1952; Melville, 1983, 1990);
otros mantienen 10 contrario (Turner y Butzer,
1992; Butzer y BLltzer, 1993). A fin de contribuir a este debate, he comenzado a reconstruir el
paisaje p,Jeoecologico de las tierras bajas tropicales del centro de Veracruz (Sluyter, 1995).
Las caracteristicas de los alrededores deI
puerto de Veracruz son altamente relevantes
para comprender las consecuencias de la in-
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troducciôn de ganado. Estas tierras bajas tropicales fueron puerto de entrada para la invasion de Mesoamérica yi' entrepôt para Ja subsiguiente colonizacion de la Nueva Espana (figura 1). Elias padecieron los primeras efectos
de la guerra, las enfermedades y el ganado.
Gregorio de Villalobos introdujo ganado vacuno y un sistema de pastoreo trashumanre
alrededor de 1521, el primer ganado vacuno
de la Nueva Espana (Sluyter, 1996) Al final
dei siglo XVI, las tierras baJas habian IJegado a
ser la quintaesencia dei agostadero para este
tipo de ganado de la Nucva Espana y de la
pastura invernal para las manadas de ovejas
que bajaban desde la Mesa Central (Chevalier,
1952; Simpson, 1952; Acuna, 1985314;
Butzer y Butzer, 1995; Sluyter, 1995)
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Figura 1 Tierras bajas de Veracruz Central y mercedes para
sirios de esranCla para ganado mayar y ganado menor,

15405-16205.

M{ls alhi de esas generalidades, sin embargo,
sabemos poco sobre como t:st: ganado afecro el
ambieme y los procesos ecologicos involucrados.
Dichos proct:sos desacados en el siglo XVI tuvieron consecuencias no solo sobre 10 que paso posteriormeme sino también en Jo que pasa m la
actualidad. Solo entendiendo el dinamismo de
los proct:sos ecologicos m el largo plazo y en c1iferemes paisajes, podremos apreciar las posibles
consecuencias de nuestras acciones actuaJes.
Para iniciar la investigacion dei paisajt:
paleoecoJogico de esas tierras bajas, decidi recurrir a dos tipos principales de métodos y
datos que prometian suministrar, en forma
expt:dita, el mas amplio marco inlcial, aportando asimismo un contexta para investigaciones futuras. El primer esfunzo de investigacion utilizo métados historico-geograficos
para analizar los datos ganadnos y de mt:dio
ambiente consultados en el Archivo General
de la Nacion (AGN), en la ciudad de México El otro esfuerzo se concentro en métodos
sediment%gicos y palinologicos con el proposito de analizar muestras colectadas en
Veracruz. Aunque finalmente presentaré un
resumen de los resultados iniciales dei estudio, primero me gustaria esbozar aigu nos de
los datas y métodos involucrados en el uso
de Jas Fuentes de archivo. Mi intencion -al
companir los problemas metodologicos
lI1volucrados en el uso de tales daros, esbozar
algunas de las soluciones a esos problemas y
sugerir algunas poslbles reflexiones
ecologicas-, es estimular este tipo de estudios para otras regiones de América Latina

Obstâculos metodo16gicos
persistemes
Los archivos mexlcanos representan un
invaJuable tesoro de datos pertinentes para una
pt:rspectiva espacial dei cambio ecologico a largo plazo. Lesley Byrd Simpson proporciono la
primera vision cuantitativa de la distribucion
espacial de ganado durante los lI1icios dei pe-

riodo colonial, un fino complemento a la historia socioeconomica contemporanea de
Chevalier (Simpson, 1952; Chevalier, 1952)
Estos dos trabajos seminales han aportado el impetu para una serie de estudios
subsecuentes que contribuyeron en particular a un mejor entendimiento deI ambito regional, tales son el de Prem (978) en Puebla; Melville (983) en el Valle de MezquitaJ;
Butzer y Buczer (1993) en el Bajio; y el mio
en Veracruz (Sluyter, 1995).
La base primaria de datas para esos estudios fueron los volumenes deI ramo de Mercedes dei AGN (Simpson, 1952; Chevalier, 1952;
Prem, 1978, 1988; Sluyter, 1995) ESIOS contienen principal mente informacion relativa a dotaciones hechas para tierras de cultivo y estancias ganaderas, pero también para lotes de construccion y otros usos dei suelo. Las docaciones
para estancias ganaderas especifican la fecha dei
ororgamiento, el nombre dei "mercenado", la
ubicacion, el numero de unidades de cier ra, si
éscas serian destinadas a ganado mayor 0 menor, asi coma datas fragmentarios sobre el
ambiente, e1uso indigena dei suelo y la poblaci<În. Las docaciones para ganado mayor 1111plicaban ganado vacuno, a menos que st: t:Specificara que eran para caballos 0 mulas, y
por ley tenian un area de 1,747 ha y una carga
animal minima de 500 cabezas. Las doraciones para ganado menor st: referian a ganado
ovino, a menos que se precisara que se cracaba
de cabras 0 cerdos, y por ley cenian un area de
776 ha y una carga animal minima de 2,000
cabezas. Esa base de dacos, entonces, deberia
permicir un anâlisis comprensivo y cuanticacivo de los cambios espacio-cemporales en el
numero de animales para comparacion con los
indicios de cambio ambiental encontrados en
el terreno. Empero, a pesar de la riqueza y cl
uso creciente de esta base de daros, tres protllemas melOdologicos fundamentales han permanecido irresucltos desde el principio, tados
ellos compromecen el rigor de los analisis existt:ntt:s y los tres claros para Simpson.

En relaci6n con el primer problema, las doraciones exisrences en AGN-Mercedes podrian
represemar solo una fraccion de rodas las que
105 escribanos originalmence aoocaron en el regisrra viminal (figura 2). Los volumenes 1 al
35 y 84 deI ramo de Mercedes deI AGN abarcan los primeras 100 anos de la colonizacion
espanola y cancienen alrededor de 10,000 doraciones de rierra (Simpson, 1952). Sin embargo, miencras las docaciones informales hechas por cabildos locales comenzaron duranre
los anos veince dei siglo XVI y las doraciones
formales hechas por el virrey iniciaron duranre la década de los mima Jel mismo siglo, los
escribanos soJo comeozaron el regisrro de mercedes hasra 1542, dos décadas después de la
primera inrroducci6n de ganado espanol y un
siglo anres de que Ja doraci6n ue rierras lIegara virrualmenre a su fin (Chevalier, 1952:67,
120). Seis lagunas adicionales aparecen, coralizando 13 anos, encre 1542 y 1620: 15441546,1557,1562,1569-1571,1578-1580)'
1610-1611 (Prem, 1988: 130). En verdad, Jas
copias ocasionales de mercedes, que no aparecen en AGN-Mercedes pero que aparecen en
ocras documenros, raies como lirigios de renencia en AGN-Tierras, indican 10 incamplera que es el ramo de Mercedes deJ AGN. Ademas, Corrés y sus herederos, mas que el virrey,
hicieron doraciones -en realidad arrendamienras a perperuidad- en el Marquesado
dei Valle, y esos œmOJ no aparecen en AGNMercedes (Garcia Marrioez, 1969). Asi, ranro
el numera de esrancias que exisrieron en el siglo XVI camo su locaJizaci6n en la Nueva Espana han permanecido desconocidos debido a
esre persisrenre obsracuJo meradol6gico.
Respecra al segundo problema, las areas
reales de las dotaciones podrian no haber sido
las Jegales 1,747 ha para ganado mayor y 776
para ganado menor. A pesar de algunas referencias a esrancias circulares (AGN-Tierras, vol.
3460, exp. 2, ff 10-14v; vol. 3185, exp. 2,
ff.62-63v), las ordeoaozas virreinales de 1536,
1567, 1574 Y1580 c1aramenre especifican cua-
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Figura 2. Tomos ex;s[entes en AGN-Mer(edes y
mercedes para si[;os de estancia para ganado mayor
y ganado menor en las [ierras bajas de Veracruz
Central, 1540s-1620s.

drados oriencados de narre a sur (Galvan,
1851:123-141 y 166-167; Hackw, 1923:vol.
l, 178-182). La estancia legal constaba de
5,000 varas, 0 una legua legal, por lado para
ganado mayor; y 3,333 varas por Jado para
ganado menor. Simpson 0952:21) infiere que
"cada estancia estaba rodeada por un cintur6n
de tierra baJdia, por Jo menas eJ doble deI tamana de la tierra ocorgada", porque las mismas oruenanzas referidas estipularon que las
estancias para ganado mayor deberian esrar a
una Iegua de distancia y las estancias para ganado menor a media legua. Este requisira, sin
embargo, podria referirse a la disrancia encre
las casas y los carrales, idealizados coma centros de Jas estancias, sin concemplar el espacio
de amorriguacion encre ellas. C1aramence, a

causa de la rudimemaria agrimensura, las esrancias podrian sâlo haberse aproximado a la
descripciân legal y sus dimensiones reales se
desconocen debido a esre rambién persisreme
problema merodolâgico.
En cuamo al rercer problrma, las cargas
animales reales podrian no haber sido las legaIrs, la minima de 500 cabezas para ganado
mayor y de 2,000 para ganaJo menor. Las
cargas animales especificadas fueron las minimas necesarias para asegurar y rerener la renencia de la rierra. N umerosos eJemplos dusrran câmo las reales a menudo excedian las
minimas legales, algunas veces por un orden
de magnirud (Simpson, 195213; Morrisey,
1957:24-29). Asi, calcular con precisiân CLIanro
ganado pasrâ, y dônde, en el paisaJe dcJ siglo
XVI, ha permanecido rambién desconociJo a
causa de esre persisreme rercer probJema.

Soluciones metodo16gicas
prevlas
Dos mérodos deduccivos han surgido para enfremar el primer prabJema, 10 incomplero dei
regisrro de los archivos. Ambos esran de acuerdo en que AGN-Mercedes conserva sâlo una
parcc de las doraciones originales. Los dos inrencan deducir el nûmero de doraciones no
exisremes a parcir de las exisremes. Simpson
(1952), asumiendo que los anos que regisrran
de cera a unas cuamas doracion<:s en AGNMercedes represenran volûmenes perJiJos,
inrerpola encre los "aiios con la cobercura mas
complera" y emplea los daros imerpolados para
derivar fanores de correcciân para cada c1ase
de docaClones para roda la Nueva Espana encre 1536 y 1620: las doraciones exisremes +
40.5% para "JoraClones espanolas de ganaJo
Dovino", + 25% para "doraciones espanolas
Je ganado ovino" y + 26.3% para "docacjones indigenas de ganaJo ovino". Simpson esuma que, para roda la Nueva Espana, sâlo 7)%
Je las mercedes para ganaJeria y agriculrura
ororgadas emre 1536 y 1620 se conserva en

AGN-Mercedes. Finalmeme, calcula la exrensiân de las esranciasganaderas en 1620 aJ mulriplicar el nûmero de doraciones en cada c1ase
por el area legalmeme Jefinida para l'sa c1ase,
sumando los pradunos y mulriplicando por
rres -una "correcciân" final basada en su inferencia de que "cada esrancia esraba rodeada
par un cimurân de rierra baldia, por 10 menos
el doble dei ramano de la rierra ororgada"-.
Prem (1978, 1988, 1992) propone un mérado
a!rernarivo, igualmeme dedunivo, basado en
la conservaciân relariva de mercedes y auras en
AGN-Mercedes. Tales esfuerzos dedunivos ignoran principalmeme la posibdidad de fluccuacioncs reales en el rirmo de las Joraciones, inc1uyendo su complera suspension en algunos
anos, debido a cambios en el comexra social y
ambiemal.
Como una alrernariva induniva, el esrudio
inrensivo Je las regiones de la Nueva Espana
hace posible dos soluciones merodol6gicas mas
rigurosas. Primera, va rios invesrigadores que
rrabajan a l'scala regional han encomraJo copias de mercedes ademas de las preservaJas
en AGN-Mercedes (prem, 1978, 1984, 1988,
1992; Licare, 1981; Melville, 1983, 1990,
1994; Pinân Flores, 1984; Widmer, 1990;
Sluyrer, 1995) Las copIas de mercedes aparecen en archivos regionales y en ocras secciones
ciel AG N rai COmO AG N -Tierras, donde
liriganres en dispuras de renencia presenraron
(Omo evidencia copias Je sus Jocaciones originales. Algunas de l'sas copias conservan mercedes no exisrences en AGN -Mercedes. Segundo, Illrensivos esrudios regionales rambién permiren hacer referencias cruzaJas de esrancias
que no aparecen en las mercedes regiscradas,
pero que se mencionan como linderas de mercedes exisremes (Melville, 1983, 1990,1994;
Burzer y Burzer, 1993). Un "lindera" se refiere
al nombre de una esrancia exisrence, ripicamence Hamada por el nombre dei propierario,
con el propôsiro de definir un limire de la esrancia que se ororga en la merced. Para el Valle
dei Mezquiral, Melville (1983:80) infiere 56%
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de su presunto roral de 776 esrancias para ovejas con base en su mencion coma linderos.
Empero, Ja suposicion de que una esrancia perreneciente a un Hernando Hernandez, mencionada coma un lindero en una merced exisrente,
representa una doracion "perdida" simplemenre porque no subsisre ninguna adjudicacion
bajo el nombre referido, parece Hena de riesgos.
Mas atin, legal 0 ilegalmente, muchas doraciones cambiaron de propierario poco después
de ha ber sido entregadas, y por e110 menciones
de raIes esrancias como linderos en mercedes
subsiguientes romaron el nombre dei propierario acrual mas que dei recipienre original.
Melville podria asi haber inferido muchas mas
esrancias de Jas que en realidad exisrieron,
sobreesrimando roscamente su numero, conrando la misma ubicacion varias veces simplemenre porque el propierario cambio en varias
ocasiones.
El unico mérodo que asegura un rigor razonable para inferir mercedes no regisrradas a
panir de sus linderos es mapear las doraciones
con simboJos de area, evirando asi la posibiJidad de asignar la misma ubicacion mas de una
vez. Un mérodo canografico enfrentaria rambién los orros dos problemas: las areas reales
de las doraciones y sus cargas animales reales.
De hecho, Simpson (1952) inicio el analisis de
AGN-Mercedes con un mérodo canogrâfico.
Sus mapas asignan cantidades para cada c1ase
de doracion a cada una de Jas 29 regiones, en
un rango de 5,000 a 50,000 !<ml. Doolirrle
(1987) convierre uriJmente esas regiones a simbolos de area en una serie de mapas coropleras.
Empero, esos mapas alramenre generalizados,
a la escala de la N ueva Espana, no pueden
resolver el problema merodologico de inferir
doraciones a una escala regional. Ademas, invesrigadores subsecuenres han empleado casi
universalmente el punto coma simbolo carrografico en sus anaJisis (Licare, 1981; Prem,
1988:235-284; Burzer y Burzer, 1993, 1995).
Ninguno de esos ejemplos de mapeo usando
el punto coma simbolo puede enfrentar el pro-

blema de 10 complero 0 incomplero de los regisrros de archivo, 0 las exrensiones reales y
las cargas animales de las unidades de rie rra,
porque los punros coma simbolos no relacionan direcramenre la exrension deI area con la
disrribucion espacio-remporal. En conrrasrc,
Prem (1978, 1984, 1988), combinando el rrabajo de archivo en el AGN y los archivos locales con el rrabajo de campo y la interpreracion
de forografias aéreas, ha sido capaz de localjzar mercedes con simbolos de area en 2,000
km' de la cuenca occidental de Puebla, demosrrando la facribilidad y urilidad deI mérodo que represenra areas con simbolos. Esos
mapas demuesrran que, por 1619, doraciones
para rierras agrîcolas ocuparon la mayor parre
de los fondos bajos y que las doraciones para
esrancias ocuparon la mayor pane dei
piedemonte deI Popocaréper! e Izraccihuari
(prem, /988:137-145 y 156-174). Exisrieron
pocos huecos espaciales, excepro en los alrededores de Arlixco, 10 que sugiere Ja recuperacion de la gran mayoria de las doraciones en la
cuenca occidental de Puebla. No obsrante, mas
de 91 % de las 1,250 doraciones es para rierras
agrîcolas mas que para ganado, 10 que revela
poco acerca de las exrensiones reales de las esrancias.

Represemaci6n de areas
usando simbolos
El mapeo de areas usando simbolos que represenran esrancias ganaderas a una escala
regional, siguiendo la iniciariva de Prem, para
las rierras bajas de Veracruz central, proporciona una prueba deliberada deI mérodo para
una region dominada por la ganaderia de
agosradero y comienza a resolver la persisreore incerridumbre merodologica. Siere lisrados separados y parciales de mercedes faciliraron la recuperacion de documeoracion para
228 esrancias de ganado, con cuarro esrancias
adicionales inferidas a panir de su mencion
coma linderos (Sluyrer, 1995) Definir las 10-

calizaciones de las dmaciones recuperadas enrranô varias operaciones preliminares. DeraIles compleros de la rranscripcion paleografica,
la inrerpreraciôn orrognifica y rerminolôgica,
y la reconsrruccion de la paieoroponimla son
presenrados cn o[[a parrc (Sluyrer, 1995).
En escncia, localizar las esrancias con aceprable precisiôn requiere reconciJiar espacialmenre el parron complero de doraciones. Aun asi,
la precisiôn en Ja localizaciôn varia de una
doracion a orra. En un exrremo, dera!les cn la
ubicacion de algunas mercedes y sus reparres
de Inspecciôn -incluyendo las lineas de linderos, Jos roponimos exisrenres y los mapas

'Pintura ,{d

asociados-, hacen posible una precision individual de +/- 2 km (figura 3). En el orro, los
deralJes genéricos, la carencia de ropônimos
y de referenres deI paisajc, y la ausencia de
mapas disminuyen la precisiôn individual a +/
- 10 km. En suma, las localizaciones de mas
aJra precision esrablecen una serie de rejillas
locales inrerconecradas que, colecrivamenre,
Jefinen en farma mas adecuada la localizacion de mercedes problemaricas. El resulrado
final es una represenracion clara, en rérminos
concepruaies, deI parron espacio-remporal de
doracion de rierras -de ninguna manera un
mapa carasrra!- (figura 1).
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El mapa resultance de la acumulacion espacial espanola a través dei tiempo demuestra que
el rirmo dei proceso de ad judicauones en Jas
mercedes existences es en realidad una funcion
deI concexro l'ambiance, mas que un anefacra
de presuncos volûmenes "perdidos" de mercedes (figura 4) Las doraciones de tima que pueden recuperarse dei AGN-Mercedes y de orros
archivos aportan un registro casi comptera dei
proceso de dotaciones, La ganadetia mas ancigua en la region de estudio ha dejado pocas
huellas en Jos atchivos, no obstante Jas ordenanzas respecra a las estancias demuestran el
establecimienco de unas cuancas informales en
una fecha tan temprana l'omo los anos veince
dei siglo XV] (AGN -Mercedes, vol, 1, ff 31, 36v;
vol, 6, Fr 218v-219; vol, 13, ff 20-20v; AGNTierras, vol. 27 64, exp, 17; Paso y Troncoso
1939-1940, vol, 6, 185), Esas estancias ptecoces de los veinces y los treincas finalmence lIegaron a ser absorbidas por el proceso formai de
dotaciones en los anos cuarenca y cincuenca,
los usufrucruarios buscaron un titulo formaI
uespués de varios anos, incluso décadas, de ocupacion de !aao dei sueJo (AGN-Mercedes, vol,
7, ff 136-136v), Los anos cuatenta y cincuenca
tepresencan un petiodo de transicion, caracterizado por el ororgamienco dei titulo legal que
tetrasa la ocupacion teal, un control dei espacio
mucho mas efectivo con el ptimer virrey (Antonio de Mendoza, 1535-1550), una economia diversificada y la polltica dei segundo vitrey (Luis de Velasco I, 1550-1564) pata desplazar el ganado vacuno hacia afuera de las
tierras altas mas densamente pobladas
(Chevaliet, 1963: 100) El alud de doraciones
de tierra dutance los sesencas fue una respuesta al desarrollo tecnologico en la refinaciôn de
la plata y al inicio deI auge minero, el consiguiente y exponencial aumento de la inmigracion desde Espana, y el concomitante ctecimiento de las poblaciones consumidoras de
carne de México y Puebla, Un hiara telativo
durante los setentas teBejo el cambio de virrey
(Martin Enriquez, 1568-1580) y de politica,

en respuesta a las demandas legales cmprmdidas por la poblacion n,ltiva a 10 largo de la
Nueva Espana contra los danos ocasionauos pm
cl ganado a sus campos agricolas (CIH.'valier,
1963:93), Los ochentas vieron un repunte en
las uoraciones a la par que la poblauôn nativa
de la Nueva Espana aJcanzaba su nadir des pués
ue las pandemias de los anos setenta, 10 que se
tradujo en tierra vacance, reduciuo abasto
alimentario, inBacion l'altos precios de los alimencos (Chevalier, /963:104) La ficbre en la
doracion de estancias para ganado lanar, encre
la década ue los noventa, en el siglo XVI, y la
primera década dei siguiente siglo fue ocasionada par el continuo crecimienco ue la 1I1dustria tcxtil (Cheval let, 1963:107, Sa!vucci,
1987: 135 -136) y la necesid,ld ue timas bajas
-pasrura invernal para las manadas de la Mesa
Central que ptesionaran hasta sus limites la capacidad de carga de las timas altas (MelviJle,
1990)-, La efwiva suspension de Jas uocaciones durance la segunda década dei siglo XVII
re8ejô el declive en la produccion de plata, un
modes CO crecimienco de la poblaciôn y una depresion economica general en este siglo (Gibson,
1966: 103-105), Ya para entonces el paisa)c estaba lIeno Pata 1619, alrededot de 2,936 km 2
de estancias ocuparon mas de 50% de las tierras bajas dei centra de Veracruz y GISI todo el
pasco de primeta calidau, Sôlo Cocaxt!a y Rinconada, enclaves deI Matquesado dei Valle, el
piedemonce cencral y las areas de amortiguamienco altededor de comunidades nativas sobtevivientes y espanolas permanecieron coma
blancos en el mapa, El primer espacio en blanco re8eja ocupacion par mISO'! mas que par mercedes en el Matquesado; las dotaciones que se
adencran en el Marquesado datan principalmente dei largo penodo de segregacion y control
viminal, desde 1567 hasca 1593, El segundo
espacio en bJan(() se reJaciona con la inaccesibilidad del pieuemonce central, la dificultad de
movimienco de narre a sur en una zona disectada
par barrancas y la distancia a Jos caminos teales
al norte y SUL

[] Ganado mayor
o Ganado menor
• Otorgado durante
década especlticada
CI Otorgado durante
décadas previas
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Regi6n de investigacl6n
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25 kil6metros

FI~lIra

4. ,'vlercedes para
15405- 1620s.

S'(IOS

61eguas

Je estanCia para ~anado mayar y ~anado menar cada década,

De manera significariva, dd [Oral de 232
esrancias mapeadas, solo 4 provienen de
inftrencias de menClones de iindews; ademas,
25 provitnen exclusivameme de reposironos
disrinws de AGN -Mercedes (figura 1) Dado
el parron l'spacio-remporal evidemc en los
mapas simbolo-arl'a, la disrribucion espacial de
las dmaciones en 1() 19 confirma qUl' [Odas las
esrancias precoces de los vrimes a los rreimas

fueron finalmeme absorbidas por el proceso
de doraci6n formai y que ninguna Jaguna espaClal significariva empara con la Jaguna remparai en AGN-Mercedes. El parron rambién
sugiere que la acumulacion espacial espanola
en buena mtdida se dio a rravés de doraciones
dei propio virrey mas que mediame orros procesos, raies como compras a narivos 0 "paracaidismo". Asî, comar las supuesras mercedes
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"perdidas" por incerpolacion, agregando 40.5 %
a escancias de ganado bovino y 25 a las de
ganado ovino (Simpson, 1952), es injus ci ficado, por 10 menos para las cierras bajas dei
Veracruz cencral. De igual modo, concar presuncos invasores 0 "paracaidiscas", por inferencia de linderos, agregando mas de 100% al
cocal de escancias (Melville, 1983), es cambién
injuscificado, por 10 menos en 10 que roca a
escas mismas ciercas.
Respecco a la excension superficial de las
unidades de cierra, las areas legales de 1,747
ha para ganado mayor y 776 para ganado
menor son una aproximacion cercana a la realidad. Los espacios en blanco encre los grupos
mas densos de escancias podrian represencar
unas cuancas mercedes falcames pero, con
mayor probabilidad, son la diferencia encre 10
concepcual y Jo operacivo, Jas escancias vecinas y una dispersion de campos de culcivo 0
cabaJJerias abarcando los incerscicios. Las poblaciones de espaiioles y Jas comunidades nacivas sobreviviences cambién recuvieron zonas
minimas de amorciguamienco que lIenaron
ocras huecas. Sin embargo, en ningun casa
podria alguna escancia haber escado "rodeada
par un cincuron de cierca baJdia, por 10 menos
el doble deI cama no de la cier ra ocorgada"
(Simpson, 1952: 21), paca asî juscificar la mulciplicacion por cres de la superficie legaJ de las
escanCias.
El mapa de escancias para ganado mayor
y menor de 1619 cambién permice una evaluacion de las cargas animales mediance su
comparacion con el censo ganadero comprensivo de 1902, el mas anciguo de México (Escadîscica ganadera, 1903; INEGI, 1990:xii y
423). Esce censo conciene dacos municipales
para reses, caballos, mulas, ove jas, cabras,
burros y marranos. El analisis siguience pone
a reses, caballos y mulas bajo el rubro de ganado mayor; ovejas y cabras bajo el de ganado menor, y no considera burros y marranos
como ganado doméscico fuera dei ecosiscema
de pasroreo dominance. El analisis cambién

incluye las crias -becerros, corderos, pocros
y cabricos- bajo el rubro dei par madre-crîa
(Wilson y Burns, 1973; Holmes, 1987). TanCO las escipulaciones de las mercedes (Melville
de, 1990: 37-38) como los censos (Escadiscicas, 1903; Escadîscicas hiscoricas, 1990:423425) conciernen al capical ganadero mas que
al producro anual. Un facror de conversion
de "unidades ganaderas escandares" (SUI, por
sus siglas en inglés) facilica la comparacion
de las cargas animales cocales y la presion dei
pascoreo al regularizar 0 normalizar cabeza
de ganado menor a cabeza de ganado mayor,
con una carga animal de 0.29 SLU/ha, faccorizando 0 descomponiendo asî las proporciones cambiances de ganado menor y mayor
en el espacio y el ciempo, las posibles desviaciones que provienen de las docaciones para
ganado mayor, que en realidad comienen ganado menor y viceversa, y el efecco de la crashumancia (Sluycer, 1995).
Los dacos agregados a nivel municipal dei
censo de 1902 diccan la escaJa de anâlisis.
Quince municipios con un area de 4,814 km'
cu bren la mayor parce de los 5,250 km" de la
region de escudio (figura 5). Debido a que los
pascos no comprenden coda el area de cada
municipio, la carga animal para cada uno subescima, de manera inevicable, la carga animal
real. Esa desviacion probabJemence produce
una baja carga animal para municipios en parce
moncanosos, cales como Accopan, en relacion
con los municipios 10caJizados sobre planicies
de inundacion, cales como ]amapa. Esce anaJjsis, sin embargo, se enfoca principalmence a
comparar las cargas animales de 1619 con las
de 1902, mas que a las diferencias encre municipios. El prop6siro no es expJicar el cambio
de 1619 a 1902 sino evaluar la veracidad generaI y las implicaciones de las cargas animales de 1619 al compara rias con un ecosiscema
de pascoreo anâlogo, el de 1902. En ese concexco, la suposici6n de que el ârea de pascos en
cada area municipal era la misma para 1619 y
1902 es acepcable.

""j

.

19"30'~"<.

Densidad de Ganado, 1619 y 1902
(SLU por hectarea)

[]
lrnJ

••
•
· '"

0.01·0.10

Municipios

~1902 SLU par heclàrea
""-1619 SLU por hectarea

0.10·0.19
0.20 - 0.29
0.30·0.39

5

:-t..

0
wI

kil6melros
;

20
1

1

0

es-

leguas

~

4
;;;;;;;1

Equidistancia enlre Curvas de Nivel: 500 Metros

0.40 - 0.45

Figura) Densidad de ganado, 1619 y 1902

Curva da Nival Suplamanlario: 100 Malros

36 • Andnw Sil/)'I"
En general, se obruvieron cargas animales
mas airas en 1619 que en 1902. Para la roraJidad de los 15 municipios, la carga animal de
1902 fue la mirad de la de 1619,0.071 SLU/
ha comparadas con 0.15 SLU/ha. S6Jo un municipio ruvo una carga considerabJemenre mas
aIra en 1902 que en 1619: Boca dei Rio. Mas
aun, las cargas de 1902 son menas de la mirad de las de 1619. Par un lado, la diferencia
relariva en las cargas animales mu nicipales
enrre 1619 y 1902 podria reflejar una diferencia reJariva en las cargas reales. En ese casa,
las cargas animales de las mercedes legalmenre esripuJadas fueron aIras en comparaci6n a
la capacidad de carga animal de 1902 y, par
analogia, a la capacidad de carga de 1619. Por
oua pane, la diferencia relariva en las cargas
animales municipales podria ser enganosa par
la mucha mas baja poblacion animal (SLU) de
1902, que pasr6 sobre un area en proporci6n
menor de pasrura, viJ-à-viJ 1619. En esre casa,
las cargas animales legaJmenre esripuladas de
las mercedes fueron mas comparables a las de
1902 y no airas en comparaci6n a la capacidad de carga animal de 1902. Posrular que las
cargas animales de 1619 y 1902 fueran comparables exigiria asumir una vasra reducci6n
en el area de pasruras, Jas 34,204 SU} en 1902
pasrarian solo en 45% dei area de pasrura de
Jas 70,000 SLU en 1619.
El primer casa parece mucha mas soJido.
Duranre la ulrima década dei Porfiriaro, la economia ganadera de la region de esrudio prospero (Skerrirr Gardner, 1989:29-33). La
ecologia ganadera permanecio similar a la deI
periodo colonial, los mayores ajusres fueron el
mejoramienro de la infraesrrucrura del rransporre, ta inrroduccion de pasros africanos mas
producrivos y palarables (parsons, 1970), un
presunro aumenro en el peso vivo y, par la ranro, la ingesra de mareria seca de SU}, al riempo que las razas "mejaradas" comenzaron a
reemplazar al ganado CrioUo. En 1902 la poblacion rural comenzaba a elevarse desde su
nadir colonial, empero, permanecio relariva-

menre baja hasra después de la Revoluci6n de
1910, con la subsecuenre Reforma Agraria. '1
con la inrensificaci6n agricola a parrir de proyecros de riego (lNEGI, 199021 y 48-51).
De algun modo, el area de pasruras y su concomiranre capacidad de carga debian haber
sida mas airas en 1902 que en 1619. Boca dei
Rio represenra un casa especial, posiblemenre
a causa dei inicio de masivas operacioncs de
engorda de corral cerca dei pueno de Veracruz.

Discusiôn y conclusiones
Segun los daros de archiva, para finales de los
primeras 100 anos de coloniaJismo, Jas poblaciones de reses y ovejas en las rierras bajas de
Veracruz eran airas y pasraban en mucha de la
pasrura disponible. Usando la ecologia ganadera de 1902 coma analogia, el sisrema de
agosradero de 1619 esraba presionando la capacidad de carga animal. Hiporéricamenre,
cambios en la vegeracion, la hidrologia y en el
balance de las pendienres deberian ser evidenres en el regisrra sedimenrologico de los daros
de campo.
El regisrro geoquimico de un nucleo de sedimenros de Laguna Cararina, cerca dei pueno
de Veracruz, refleja en verdad la inuoducci6n
de ganado duranre el periodo colonial. Proparciones creciemes de carb6n alocrono y fosfaro
indican numeros crecienres de ganado y manejo de agosraderos par media de quemas. Empera, la cubierra vegeral y el suelo parecen haber
permanecido esrables, aunque con base en el
esrudio inicial de solo un nudeo de sedimenros
de la localidad no se puede conduir nada general acerca de procesos alramenre localizados, a
causa de los cambiances parrones de drenaje en
esre ambienre a rodas visras dina.mico. La quema de pasruras y roneladas de boiiiga, sin duda,
alreraron la flora de la regi6n de esrudio, pero el
ripa de vegeraci6n y la biomasa probablememc:
no cambiaron mucha duranre el periodo colonial; y cambios imponances en el balance de las
pendiemes rampoco ocurrieron.

La unica evidencia de cambio en la cubierra rerresrre, suficienremenre severa como para
producir desesrabilizacion, proviene dei periodo prehispanico [Sluyrer, en prensa (b»). La
rendencia ascendenre en la proporcion de fosforo inrercambiable de ca. 1250 a 500 ae.
indica una poblacion crecienre asi como
deforesracion a rravés de rumba y quema, base
de la agriculrura jrineranre, duranre los perio-

dos prec1asico y c1asico. Un pulso de carbon y
fosforo inrercambiabJe ca. 500 d.C. se
correJaciona con un influjo dramarico de arena descongeJada angular a subangular. Como
en la region maya (Deevey et al., 1979) y la
Mesa Cenrral (0' Hara, Srreer-Perrorr y Burr,
1993), la inrensificacion dei uso dei suelo acabo por conducir a la desesrabilizacion de las
pendienres.

Figura 6. Transecto generalizado a (ravés de las fierras bajas de Veracruz Central ilus(rando la relaci6n
ecol6gica de escala regional de rrashumancia en la época colonial.

Por comparacion, enronces, el primer siglo de la ganaderia de agosradero colonial fue,
desde el punro de visra ambienral, benigno
vis-à-vis el periodo prehispânico; aunque seria iJusorio y no parricuJarmenre uril comparar en forma dlrecra lin solo siglo de uso dei
suelo espanol con varios milenios de uso narivo dei suelo. Quizas sea mejor asumir que,
desde la perspecriva de nuesrros acruales esfuerzos para promover usos susrenrables dei
suelo, los espanoJes pudieron haber sido capaces de manrener airas cargas animales porque pracricaban un manejo ecologico de la
ganaderia rrashumanre basada en ganado

Criollo semiferal (figura 6). Aunque Jos daros sean escasos, el sisrema rrashumanre inrroducido desde Las Marismas de Espana
hacia 1521 pu do haber limirado el sobrepasroreo al desplazar esracionalmenre al ganado
enrre las ecologicamenre complemenrarias
sabana humeda y seca, una esrraregia que
reflejo el uso dei suelo prehispanico (Sluyrer
y Siemens. 1992; Sluyrer, 1994; Sluyrer,
1996) El regisrro derallado dei cambio de la
vegeracion, en proceso, con base en un amilisis palinologico dei nucleo de sedimenros de
Laguna Cararina. mejorara nuesrro conocimienro de la ecologia dei paisaje de la Cosra
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del Golfo. Estudios simiJares para otras regiones representativas deI continente americano, que combinen datas de archiva con los
de campo, ampliarian aun mas nuestras pcrspectivas espacio-temporales.
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